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Brusse ts,  Febnuary 1984
SIATE AIDS IO  SHIPBUILDING
The Fifth Di,r,ectivei  '" on aid  to
a gradual  reduction  in  capacity
( 1-) -i-onGa tzr Tffit
rITTB  DIRECTIVE TO EXPIRE ( T }
shipbui Lding by the end of  1986.
shipbuilding  from  1987.
shipbuilding  placed the  emphasis on
and a phasing out  of  state  aids.
.t.
FuLL restructuring of  Community
Rlgorous curbs on State aids to
These are  the  obJectives  behl-nd the  Commlssion'g  proposal  to
he  Council  that  the  Fifth  Directive  on  aid  to  shlpbuilding,  due to
xpire  at  the  encl of  1984,  be  extended  to  the  end of  1986.  A Sixth Directive
s  then  planned  to  enter  into  force  on  1 January  1987.
As the  explry  of  the  !.ifth  Directive  approaches, the  crisis
ln  the  shipbulldtng  industry  Ls deepenlng: there  has been a marked
drop in  orders  since  the  beginning.of  1983, particularly  in  orders
with  the  big  yards  in  the  lytember States.  Overcapacity in  the rndustry  continued high  in  1983.
The State  ald  schemes envl-saged by  al-most all  governments
demonstrate  that  ln  the  vlew  of  many Member States  the  yards  must
secure  orders  rapidly  if  large  sections  of  the  industry  are  not  to
callapse.
This  worsening  of  the  crisis  ls  partly  the  result  of  fLerce
competition  from  shipyards  in  Asia,  but  it  also  reflects  structural
under-competitiveness  of  the  Communlty's  shipbuilding  industry.
Elsewhere  there  has  been stabillzation  (.Japan),  or  growing  narket
Buccess  (Korea).  New orders  wlth  the  Conmunity  industry  by
contrast  declined  by  322 in  the  course  of  1983,  following  a  fal-1  in
productlon  of  51t  between  1978 and  1982,  with  job  reductions  of
43t.
ThIs  goes together  with  a  substantlal  gap between  the  prices
quoted  by  the  rnost  competititve  yards  in  non-Conmunity  countries
and those  quoted  in  the  Community;  the  differential  is  frequently
some 35t,  and sometimes  as  wide  as  501.
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COMMISSIONE  DELLE COMUNITA  EUROPEE  - COi/,lt!fiSSE VAN DE EUROPESE  GEMEENSCHAPPENExperts  consider  that  the  particularly  erevere
crtsis  which  the  Conmunity  is  now golng  through  will  not
laet  beyond  1986,  when there  should  be  some recc)very  Ln
t-he industry  worldwide.  This  being  the  aseumption  aa  the
Fif,th  Directive  approaches  expiry,  the  Commissio,n doeg
not  believe  it  would  be  appropriate  to  plan  a  ne,!, Slxth
Directlve  to  come into  force  in  '1 985;  this  wouldL be  too
cloeely  geared  to  the  special  difficulties  currentLy  :
f,acing  the  lndustry.  The Commission  .has theref  o,re 
1
ilroposedl  to  the  Council  that  the  Flfth  Directive  be
extended  to  the  end of  1986,  and that  a  sixth  Directive
be prepared  which  would  enter  into  force  on  I  January
1 987.
In  order  to  deal  wlth  the  special  sltuation  now
conf ronting  the  ComrnunJ.ty, the  Commission propoaeE  that
the  principJ.e  of  phaslng  out  of  state  aid  should  be
suspended for  a period  of  two  years  in  resp,ect  of  new aid
schemes.  The guid  pro  quo would  be  restruc'curing
measures involving  substantial  nevr capac j.ty  cutbackg.
Thus the  Commission could  aIIow  aid,  includ.ing  produbtion
aid,  which  though  liurited  in  time  would  be  relatively
high  in  j.ntensity,  on  conditl,on  that  it  is  iaccompanied  by
a  detaLled  restructuring  plan  comprising  siEnificant
cppacity  reductions,  with  speclfied  and ver.lfiable
targets  whose achievement  in  the  two  years  available
would  be  supervised  by  the  Comnisslon.
Given  lhe  graviry  of  the.  crigrrs  it  is  difficult
to  envl.sage a  reduction  in  direct  aTj,irrdir.ect assistance  to the
Comnrunity shipbuilding  industr.y  over  the  next  trlo  or
three  years-.  But  grant  of  such  aid  must  not  aff,ect
competition  with  yards  in  other  llember  states,  a:nd it  1e
essential  t.hat  aid  which  Member states  lntend  to  grant  to
the  industry  continue  to  be  Iinked  to  restructur:ing
obJectives  involving  fresh  capacity  reductions.  lthe
asslstance  granted  must  not  trigger  an  escalation  of  aLd,
nor  compromise the  sacrifices  already  made by  those.
nember States  which  have  cut  capacity  most.  Care  must
also  be  taken  to  ensure  that  planned  assistance:Ls  indeed
to  support  the  res.tructuring  process,  and nrot
artif  iclally  to  stimulate  demand f or  ne\r vessels,,
The object  of  this  approach  is  to  achievr:  a  '.' fundamental  restructurJ.ng  of  the  Communityrsr shipbuildlng
lndustry  by  the  end of  1986,  with  1987 to  see  the  entry
lnto  force  of  a  Sixth  Directlve  on  aid  to  shipbuJ,l_ding
whose main purpose  would  be  to  restrict  assistance
drastlcally.
This  would  make lt  clear  that  the  shipbui.Iding
industry  has  two  further  yearsr  breathing  space,to
complete  the  restructuring  process  and  to  increasie
productivity  by  eliminating  a  large  proportion  of'costE
associated  with  the  maintenance  of  present  reverg  of  over-
capacity,  and by  rationali.zing  the  Communlty  yardls
When the  Sixth  Directive  entcrs  into  force  the
Communlty's  shipbuilding  industryrs  competitivene,ss  wlll
thus  be a  great  deal  closer  to  that  of  its  most  efficient
rivalE,  and the  publlc  funds  needed for  essentiaL  support
mearrures wlll  have  been reduced  to  acceptable
proportions,  both  from  the  point  of  view  of  the  coherence
of  conpetition  wtthin  the  community  and  from  the  ,noint  of
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Bruxe L les, fdvri er 1 984
AIDES DIETAT A LA CONSTRUCTION  NAVALE
EXPIRATION  DE LA 5EME DIRECTIVE. (1)
. Parvenir dtici fin 1986 e une vdritabLerestructuration  de La construction
navaLe dans La Communautd
'.  Restreindre rigoureusement  Les aides dtetat A La construction navale
A partir de 1987.
TeLs sont Les objectifs que La commission a vis6s en proposant au
ConseiL de proLonger jusqu'A fin 1986 La 56me directive rdgissant Les
aides d'etat A La construction navaIe. Cette di r"ective exoi re fin 1985.
E[Le devrait 6tre remplacde par une 66me qui entrerait en vigueur Le
1er janv'ier 1987.
'  Lrexpiration de Ia 56me directive coincide avec une aggravation  de La crise
d'e La construction navaLe attestde par une chute marqude des commandes enrd-
gistrdes depuis Ie ddbut de 1983 et qu'i affecte tout particutidrement  Les
'grands chantiers des Etats membres. En 1983, La suncapacitd de ['industrie
est restde trAs importante.
Les rdgimes d'aides envisagds par prat'iquement  tous Les Gouvernements
confirment que pLusieurs Etats membres estiment que, si  Leurs chantiers ne
parviennent  pas rapidement A obtenir des commandes, de larges unitds de
trindustrie sont menac6es  de s'effondrer.
'  Cette aggravation  de La crise r6suLte drune concurrence exacerbde  des
chantiers asiat'iques, nais eLLe est aussi Le refLet drune sous-comp6titivitd
structureLLe de L'industrie communautaire.  AiLLeurs on constate soit  une
stabiL'isation (Japon), soit une percde croissante sur Les marchds (Corde).
Mais Lrindustrie de La Communaut6  a connu, au cours de 1983, une chute de
32 % des nouveLLes commandes (ce qui inteivient apr6s une rlduction de La
production de 51 % entre 1978 et 1982 et une rdduction de L'empLoi de 43 D.
A cette 6voLution correspond un 6cart consid6rabLe entre Les prix offerts
par [es chantiers [es p[us compdtitifs dans les pays tiers  et ceux de ta
Communautd,  6cart qui est frdquemment de Ltordre de 35 % et parfois 6s50 %-
La 5dme directive sur Les aides 6 La construction
sur,La mise en oeLlvne d'une r6duction progress'i ve
rdduction gradueLLe des aides en vue d'drriver  d
(1) COM (.84) 73 finaL
navaLe a m'i s L'accent
des capacitds et drune
La suppressi on de ie L Les-ci .
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SeLon  les experts, La crise aggravde que nous connaissons
actueLLement dans La communautd ne devrait pis durer au-deLA de 1986, date A
[aqueLLe une.".i.in"  replise s'amorcerait de man'i6re gdn6raLe pour tout  Le
secteur sur Le pLan mondiaL. Vu cette hypothdse, et darrs la perspective  de
l,expiration de La 56me directive,  ta commission nrestirne pas opportun de
concevoir pour 1985 une nouveLLe  3eme directive qu'i serilit.trop  marqu6e par
Les ex.igences de La situation particulidre  de crise qu'i existe actueLLement'
C'est pourquo.i La Commission. p.opoi6 au ConseiL de proLonger La 5dme ditective
i";il'!  tin  1986 et de pr6voir ude 66me directive qui entrerait en vigueur
Le 1er janvi er 1987.
.  pour rdpondre aux exigences particul'i6res  auxqueLLes La Communaut6 est
confront6e actueLLement, La Commission propose d,appLiquer  aux.nouveaux
projets d,a.ides, La notion drun morato'ire de deux ans ';+tU principe de La
ddgressivitd des aides.  La contre-partie de cette not'i'cn devrait consister
en des mesures de restructuration-impLiquant de nouveLLes ndductions signifi-
catives de capacitds. Ainsi,  La Comm'iss'ion pourra'it accepter des aides' y
compris ceLLes d La production, a intensitd r"eLat'ivement dLevde, ma'is Limit6es
dans Le temps, d condition quieLLes soient accompagndes par La mise en oeuvre
de pLans de restructuration ddtai L Lds, impLiquant des rdductions  s'ign'if i catives  dl
des capacit6s avec des objectifs tr'it?rds et v6rifiabLes, dont La r6aLisation
sur deux ans sera surveiLLde par La Commission'
En effet,  compte tenu de [a gravitd de La crise, une rdduction des aides
directes et'indirectes  en faveur de la construction navaLe dans La Communautd
au cours des deux d trois  procha'ines anndes est difficiLement envisageabLe'
Mais il  faudra..punJ.nt garantir que L'octroi de teLLes aides nraffecte
pas La concurrence avec Les chantiers des autres Etats membres et iL est
.essentieL que Les a'ides que Les Etats membres entendent accorder d ce secteur
continuent d Etre Lides ii des objectifs de rest.r.iuration  'impLiquant de'nouveL-
Les rdductions de capacitds. L'octroi d'aides ne devra pas ddcLencher  une
surenchdre des aides ni ne compromettre Les sacrifices consentis par Les
Etats membres dont Les chantiers ont ddj6 opdrd Les pLus fortes. rdductions de
capacitds. IL faudra dgaLement rirrrr.".  qu. Les aides soient bien dest'indes
A dtayer. La restructuration et ne senvent pas A stimuLer artificieLlement  La
demande de nouveaux navires.
Le but de cette approche est de parven'ir, d''ici  La f i n 1986, d une
restructunat'ion  fondamentaLe de La construction naVaLe dans La Communautd en
prreivoyant pour 1 987 t'entr6e en vigueur de La 6rime di re'ctive sur Les aides a
La construction navaLe dont L'obju.ti+ essent'ieL sera cle restreindre trds
sdr'ieusement Les aides.
Il  sera ainsi cLairement indiqud que Le secteur de La construct'ion navaLe
;ir;;r;  d,un rdpit de deux ann6es suppLdmentaires  pour parachever  sa
restructuration et pour augmenter sa productiv'it6, par L'6limination d'une
fr.g"-p".tie  des coots Li6s atr maintien des surcapac'itds actueLLes et par
la rationaLisation  des chantiers communautai res'
.La, 66me directive s'appLiquera  ainsi a une constrr.irction  navaLe communautaire
dpnt La compdtitivit6 se sera sens'ibLement rapprochde <Je ceL Le de ses
concurrents Les pLus efficaces et pour LaqueLle te cofitt des interventions
pubLiques n6cessaires d son ma'intien indispensabLe  sera rdduit A des proportions
acceptabLes tant du point de vue de La cohdsion de La r:oncurrence intracommu-
nautai re qu€ de ceLui des ex'igences et  des possibi Litds budgdta'ires.